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Abstract：The view of life and death changes as time goes by. Therefore, it has been said that 
death education is needed. This is why modern life holds the increase of suicides, diversification 
of understanding death and a long-term fear to death by medical development. In Japan, 
however, the need of death education is not recognized in society, and death education does not 
readily carry it out in school. Then, this paper focuses on the role of children’s picture books 
about death education. Picture books of death education for infants and pupils should apply their 
developmental stages. In addition, each child’s view of life and death, and experience should be 
considered in class. This paper examined 9 picture books for the achievement of Alhons  Deeken’s 
basic 5 rules of death education.  













































































































































































































































































































































































































































描かれている。始めの 50 年間で 456375 個のうんち，
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アン・スパッドビィラス絵（2001）  
『ジョニ－・エンジェル』岩崎書店
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『考える絵本シリーズ「死」』大月書店
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『ぞうのさんすう』あすなろ書房
（５） スーザン・バークレイ文・絵（1997）  
『わすれられない　おくりもの』評論社
（６） ジョン・バーニガン文・絵（2011）  
『おじいちゃん』ほるぷ出版
（７） ディック・ブルーナー文・絵（2008）  
『だいすきなおばあちゃん』福音館書店








（10） ミスカ・マイルズ文  
ピーター・パーノール絵（1993）  
『アニーとおばあちゃん』あすなろ書房
（11） 佐々木宏子（2001）『絵本の心理学』  
新曜社　p46
（12） 神谷美恵子（1980）『生きがいについて』  
みすず書房　p135
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